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سامي محمد هزايمه

درجة وعي أولياء االمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي

The Degree of Parental Awareness of
Their Children's Language-Building Readiness Strategies and the
degree of practicing them and its Relationship with so variables
Sami Mohammad Hazaimeh
Faculty of Educational Sciences / Al Al bayt University / Jordan

shazaimeh@yahoo.co

Abstract:
This study aimed to detect the degree of awareness of parents in the United Arab
Emirates of their children's language-building readiness strategies and the degree of
practicing them from their perspectives and its relationship with the parents'
educational qualification and economic situation. The researcher prepared a measure
consisted of (51) items and distributed it to the study sample which consisted of (115)
parents who were chosen by using simple random sampling technique and
distributed according to the study’s variables. After the implementation of the study
and the analysis of its data, the results showed that the degree of parental awareness
of their children's language-building readiness strategies as a whole was moderate,
and that was lower than the desired degree, while the results showed that the degree
of awareness in the language-building readiness in emotional and speaking
dimensions was high, and in the dimensions of listening and reading was moderate,
and low in the writing skill dimension. In regards to the degree of practice, the results
indicated that the parents' practice was moderate on the measure as whole, but it was
high on reading skills, speaking and emotional dimensions, and moderate on
listening skill dimension, and low on the writing skill dimension. The results also
revealed that there was an impact of the educational qualification and in favor of
holding university degree in the degree of awareness and practicing of these
strategies, while there was no impact of economic situation nor the interaction
between the educational qualification and economic situation. The study came up
with a number of relevant recommendations including educating parents about
language-building readiness strategies and how to practice them for the formation of
good linguistic behavior of their children.
Key words: language readiness, parents, language teaching
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د رجة وعي أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لدى أبنائهم
ودرجة ممارستهم لها وعالقتها ببعض المتغيرات

سامي محمد هزايمة
كلية العلوم التربوية  /جامعة آل البيت/االردن

shazaimeh@yahoo.com

الملخص:

استهدفت الدراسة الكشف عن درجة وعي أولياء أمور األطفال في دولة اإلمارات العربية المتحدة

بإستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لدى أطفالهم ،وممارستهم لها من وجهة نظرهم ،وعالقة ذلك
بمتغيري المؤهل العلمي لولي األمر وحالته االقتصادية .وقد أعد الباحث مقياساً يتكون من ( )51فقرة
تم توزيعه على عينة الدراسة البالغة ( )115من اآلباء واألمهات ،موزعين حسب متغيرات الدراسة،

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.

وبعد تطبيق أداة الدراسة وتحليل نتائجها ،تبين أن درجة وعي أولياء األمور بإستراتيجيات بناء
االستعدداد اللغوي بصورة كلية كانت متوسطة ،وهي درجة أقل من الدرجة المأمولة ،في حين أشارت
النتائج إلى أن درجة وعيهم في بناء االستعداد بالمجالين االنفعالي والكالمي كانت مرتفعة ،وفي مجالي
االستماع والقراءة متوسطة ،وضعيفة في مجال مهارة الكتابة .وفيما يتعلق بدرجة الممارسة فإن النتائج

أشارت إلى أن درجة ممارسة أولياء األمور كانت متوسطة على األداة بصورتها الكلية ،لكنها مرتفعة

بمجاالت مهارات القراءة والكالم والمجال االنفعالي ،وكانت درجة الممارسة في مجال مهارة االستماع
متوسطة ،وضعيفة في مهارة الكتابة .وكشفت النتائج أيضا عن وجود أثر لمتغير المؤهل العلمي
ولصالح الذين يحملون المؤهل الجامعي في درجة وعيهم ودرجة ممارستهم لهذه اإلستراتيجيات ،في

حين لم يتبين أثر لمتغير الحالة االقتصادية والتفاعل بين الحالة االقتصادية والمؤهل العلمي ،في درجة

وعيهم وممارستهم لهذه اإلستراتيجيات ،وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات ذات الصلة بتوعية
أولياء األمور بهذه اإلستراتيجيات وكيفية ممارستها لتشكيل سلوك لغوي سليم لدى أبنائهم .
الكلمات المفتاحية :االستعداد اللغوي  ،أولياء األمور  ،تعليم اللغة.
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مقدمة
ما زالت اللغة تشكل أحد أهم المهارات البشرية التي دفعت اإلنسان للتطور والرقي ،وهي ما ميزته-

بما تحققه من أهداف -عن بقية مخلوقات اهلل ،فهي أداة التواصل والتعبير األولى ومفتاح العلم وعماده،
ووسيلة اإلنسان في مواكبة التطور اإلنساني في مجاالته المختلفة ،وهي نافذته على العالم ماضيه
وحاضره ومستقبله .وتزداد الحاجة إليها في وقت تعددت فيه مصادر المعرفة ووسائل االتصال
وتسارعت ،األمر الذي أدى إلى زيادة دورها وعلو أهميتها ،وبقيت أداة اإلنسان األولى و الرئيسة في
حصوله على المعرفة وتحصيله األكاديمي وتفاعله مع ما يدور حوله.

وال يخفى على أحد أن حاجة الفرد والمجتمع للمهارت اللغوية تزداد كلما ازدهرت الحضارة وتشعبت

أطرافها ،وتعددت مناحيها ،وكثرت وجوهها .فنحن أحوج ما نكون إلى إكساب أبناء العربية مستوى
متقدماً من اللغة في هذه الفترة من الزمن ،الذي تنموفيه حضارة القرن الحادي والعشرين ،وتزدهر
وتزداد تشابكاً وتعقيداً يوماً بعد يوم (مدكور .)2007،من هنا تأتي أهمية إعداد جيل قادر على التعامل

مع اللغة -فهما وافهاما  -والقيام بمهاراتها على أكمل وجه ،باعتبار أن اللغة كل متكامل من المهارات
الرئيسة والفرعية المرتبطة ترابطاً كلياً.

وتلعب األسرة قبل المدرسة دو اًر مهماً جداً في تشكيل سلوك الطفل اللغوي ،فهي أهم العناصر

تأثي اًر في تربية الطفل ،وتشكيل سلوكه ،وبناء قيمه ،واكسابه المعارف والمهارات واالتجاهات التي
يرتضيها األبوان  ،وهي المؤسسة التربوية األولى التي يتلقى منها اللغة األم ،ومنها يكتسب الحنان

والعطف اللذين يشكالن شخصيته في المستقبل ،وتقع على كاهلها مسؤولية بناء جوانب الشخصية

المختلفة .وتأتي اللغة في مقدمة أولويات األبوين من حيث إكسابها ألبنائهم بصورة سليمة ،األمر الذي
يمكنهم من بناء شخصيته بصورة متكاملة (قنديل2011،؛ الناقة ،)2001،كما وتتأثر قدرات الطفل
وذكاؤه بشكل كبير بطبيعة الرعاية والعناية التي توليها األسرة له .فقد أظهرت الدراسات أن الفروق
الفردية في الذكاء تعود في كثير من األحيان إلى فروق في طريقة تعامل األبوين مع الطفل،

تعلم مهارات اللغة
فاألطفال الذين يولونهم اآلباء الرعاية والعناية كانوا أكثر
ذكاء وأكثر قدرةً على ّ
ً
واستخدامها ( رضوان2000 ،؛ الطحان.)2008 ،
ونظ اًر لهذه األهمية وما يترتب عليها من نتائج يمكن أن تؤثر وبشكل كبير في تشكيل سلوك

أبنائهم اللغوي ،باعتبارها اللبنة األولى في تطوير القدرات والمهارات التي يفترض بالطفل أن يمتلكها،
فقد سعى كثير من اآلباء واألمهات للبحث عن السبل الكفيلة بمساعدة أطفالهم الكتساب أمثل للمهارات
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اللغوية  ،&Brember,1997( (Davisوعليه فقد يجتهد بعضهم في القيام ببعض اإلجراءات التي
يعتقدون أن من شأنها النهوض بقدراتهم اللغوية ،لذلك يقوم بعض اآلباء بمحاولة تدريب أبنائهم لهذه
المهمة الحساسة ،وفي بعض األحيان ال تقوم هذه المحاوالت على أسس علمية صحيحة؛ األمر الذي

يتسبب بردات فعل قد تكون سلبية نحو تعلم المهارات اللغوية الحقاً (دائرة الثقافة واإلعالم
الشارقة.)1993،

وعليه يجب أن يكون الطفل مهيئا جسمياً ،وعقلياً وانفعالياً الكتساب المهارات اللغوية ،ألن

التسرع في محاولة تعليم الطفل هذه المهارات دون التأكد من تحقق المتطلبات السابقة؛ قد يؤدي إلى

مشكالت نفسية ولغوية لدى الطفل ،بل من الممكن أن يترتب علىه الكثير من األمور التي يمكن أن
تعوق نمو الطفل ) ،(Allen,2001ومن جهة أخرى من المحتمل أن تخلق عند الطفل اتجاهً سلبياً
نحو اللغة ومهاراتها إضافة للمدرسة ،والمعلم أيضا .لذلك يجب أن يكون األهل حذرين فيما يقدمون
من مهارات لبناء حالة نفسية وعقلية تهيء الطفل الكتساب اللغة ،فقبل البدء بتعلم القراءة والكتابة
يجب أن تنمو لدى الطفل المهارات الصوتية كالقدرة على تذوق الكلمة المسموعة ،وأن يعتاد سماعها

ونطقها ومن ثم شكلها ،وأن يألف صورة الكلمة ،إضافة إلى بلوغه مستوى من االستقرار النفسي يدفعه
إلى تقبل المهارات اللغوية بصورها الجديدة ومستوياتها المتنوعة  ،وأن ُيقبل على ممارستها بدافع

ذاتي من غير إجبار أو إكراه( عبدالرحمن ،ومحمد2002،؛ مردان.),2005

ويرى القائمون على التعليم اللغوي أن بناء االستعداد اللغوي أمر في غاية األهمية ،فهو كل

متكامل من المعارف والمهارات والقدرات واالتجاهات والقيم ،تسعى مجتمعةً إلى بناء حالة ذهنية
وعقلية ونفسية وجسدية تؤهل الطفل الكتساب اللغة ،فقد عرفه المختصون في هذا المجال بأنه تلك
القوة الكامنة لدى الطفل التي تؤهله وتمكنه من تعلم اللغة واستخدامها (القضاة والترتوري، )2006،
ورآه آخرون مرحلة نمائية تتآزر فيها العوامل الذاتية للطفل من داخله مع العوامل البيئية الخارجية كي

تجعل منه إنساناً قاد اًر على تعلم اللغة وممارستها (مصطفى .)2002،فيما يرى البجة (142:2003
) أن االستعداد حالة تهيؤ من الناحية الجسمية والعقلية واالنفعالية الكتساب المهارات األساسية للغة،

وتشمل على مهارات فرعية منها(:التمييز السمعي والتمييز البصري والنطق والتعبير الشفوي ،وتفسير
الصور وفهم الكلمات ،والتآزر البصري الحركي ،وغيرها من المهارات (مورو2004،؛
أبومعال .)2000،وتشير الدراسات في هذا الباب إلى أن لالستعداد اللغوي صو اًر وأشكاالً متنوعة ،بل
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عدها بعضهم متطلبات له وهي االستعداد العقلي واالستعداد االنفعالي النفسي واالستعداد الجسدي،
وكل شكل من هذه األشكال له صوره ومهاراته ومؤشراته السلوكية الدالة عليه ،وان قصور أي من هذه
األشكال لدى الطفل سيؤثر بالضرورة على قدرته اللغوية
(, Kendra,2011حسان1992،؛ الناشف2002،؛الشربيني.)1999،

لقد وهب اهلل األطفال قدرة فطرية كبيرة تعينهم وتؤهلهم الكتساب اللغات في سن مبكرة ،فقد كشف
علماء اللغة النفسيون أن الطفل يولد وفي دماغه قدرة كبيرة على اكتساب اللغة ،وهذه القدرة الكبيرة
تمكن الطفل من كشف القواعد اللغوية كشفاً ذاتياً دون الحاجة إلى معلم ،ثم يطبق هذه القواعد ،فيتقن
اللغة األم أياً كانت هذه اللغة ،إذ ال توجد لغة أصعب من لغة بالنسبة للطفل ،وهذه القدرة تبقى نشطة

حتى سن السادسة ثم تبدأ بالضمور ،وتبدأ برمجة الدماغ تتغير بيولوجياً من تعلم اللغات إلى تعلّم
المعرفة(محمود.)Carr and etall,2008( )2003،

إن هذه الخصائص الفطرية التي أودعها اهلل في الطفل ينبغي االستفادة منها في مرحلة الطفولة
المبكرة لتعلّم اللغة العربية واكتسابها في بيت يسوده جو من الدفء والمحبة واالستقرار وممارسة اللغة

العربية بشكل سليم ،ليكتسب الطفل لغته السليمة ويستمر في ذلك في مرحلة الروضة والصفوف

األربعة األولى(إسماعيل24: 2008،

).و توفر األسرة للطفل البيئة المناسبة لتوثيق العالقة بين

الطفل والكتاب ،وهذا اإلجراء يمكن أن يتم في وقت مبكر من حياة الطفل ،وذلك عن طريق قراءة
األبوين لطفلهما القصص القصيرة المسلية والشائقة ،أو بإهدائه القصص الهادفة التي تجيب عن
تساؤالته مما يجعله يحصل على معلومات وحقائق يسعى لمعرفتها،وهي أمور في غاية األهمية يجب
على األبوين إدراكها (الشريف2007،؛ قنديل.)2011،

كما وينبغي لألسرة أن تقوم بإتاحة الفرص لطفلها لكي يعبر عن رغباته وميوله ،وتحفزه على

التحدث عن خبرات ه اليومية التي يمر بها ،إضافة إلى أنه يمكن لألسرة أن تتيح له الفرصة لمقابلة
أشخاص جدد ،واعطائه الفرصة للتعرف إلى أماكن جديدة ،وتعريضه لمواقف متنوعة ،كل هذا يعمل
على تنمية قدرة الطفل لممارسة المهارات اللغوية .وعلى األسرة أن تتيح للطفل االستماع إلى وسائل

االتصال المرئية والمسموعة والمقروءة لما فيها من برامج ومواد متنوعة تبث لألطفال ،مما يؤدي إلى
تنمية ميوله ،وتوسيع مداركه ،وحفزه على حسن االستماع والقراءة ( Dashner, ,2002 Lynne,
.)Kendra,2011
وتبقى البيئة األسرية المفعمة بمواقف التفاعل اللغوي ،هي البيئة الصالحة والمناسبة جداً

لبناء لالستعداد اللغوي السليم ،وفي هذا السياق يؤكد أيرز ودورت ( )Miller&lanton,2012أن
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استعداد األطفال للغة في البيئة األسرية يعطي مؤش اًر واضحاً على تمكن الطفل منها الحقاً ،فقد أكدت

الدراسات التربوية اللغوية التي أجريت في هذا المجال ،على األهمية المتزايدة للبيئات ااألسرية في
تطوير المهارات اللغوية ،فبعضها كشف عن عالقة وثيقة بين ممارسة اآلباء للقراءة في البيت وعلى

مرأى وسمع أطفالهم وبين تطور مهارات النطق والفهم لديهم ،وتعلم مفاهيم الكتابة

( ،)Boscolo,2008;Liberman, 2001كما أشارت بعض الدراسات إلى أن احتكاك الطفل بالكتاب
في البيئة المنزلية؛ يجعل الطفل يقبل على تعلم اللغة

بسهولة ويسر مقارنة بغيره

).)Burmeister,2004

وتشير الشريف ( )2007في دراسة أجرتها ان لألنشطة والمواقف والوسائل التعليمية التي يتعرض

لها األطفال في رياض األطفال تأثي اًر واضحاً في تشكيل االستعداد اللغوي من حيث القراءة والكتابة،

وبينت الدراسة أيضا أن المعلمات االئي يبذلن جهداً لبناء االستعداد اللغوي لدى األطفال يظهر في

الجانب القرائي والكتابي لديهم مع اإلشارة إلى قصور في األنشطة المستخدمة لتنمية االستعداد السمعي

الذي هو المتطلب األول والرئيس لبناء المهارات اللغوية األخرى .

ويؤكد مارتينز ( )Martinez,2005إن فهم أولياء أمور األطفال لعملية التعلم والتعليم اللغوي

التي غالبا ما ينقصها كثير من التوضيح أدى باألطفال إلى قصور واضح في المهارات اللغوية،
فاألطفال يدخلون المدرسة ولديهم ضعف واضح في النطق ،وعدم قدرة على التمييز السمعي في
كثير من األحيان،إضافة إلى الضعف في مهارات الكالم المناسبة لهم في هذه المرحلة ،وهذا قد يكون

ناتجا عن عدم قيام األسرة بدورها في هذا المجال من حيث اهتمامها بتدريبهم اللغوي بالصورة المطلوبة؛
العتقادهم أن ا لمدرسة هي المسؤولة عن إعداد األطفال في هذا المجال.

وفي السياق ذاته يشير سبيجل( )Spiegel,1994المذكور في السالم والنصار ( )2003أن األبوين
يؤديان دو اًر مهماً في تنمية السلوك اللغوي ألبنائهم ويعمالن على تطويره ،ويشير األدب التربوي

العالمي في هذا الباب أن األبوين هما المعلم األول للطفل في عالم اللغة ،وهما المصدر الرئيسي

لتشكيل كل أنماط السلوك لديه وفي مقدمتها السلوك اللغوي .وقد أوصت الدراسات األبوين بأن يجعال
من القراءة والكتاب سلوكا يوميا محببا لدى أطفالهم في مرحلة ما قبل المدرسة ،وأن يحرصا على تعليم
أبنائهما بصورة مباشرة وغير مباشرة األسس الالزمة لتعلم المهارات اللغوية ،وأن يحرصا على مناقشة
القصص مع أطفالهما ،األمر الذي قد يؤدي إلى تطوير مهارات األطفال الجسدية والعقلية في اكتساب
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اللغة والتفاعل معها وتشكيل اتجاهات وميول ايجابية نحوها ( .)Clark,2001وفي هذا السياق يرى
هت وكلوز( )Hecht, close,2002أن هنالك عالقة ارتباطيه موجبة بين االستعداد اللغوي في
المنزل ،وسرعة تعلم المهارات اللغوية بعد دخول المدرسة .فقد تبين من خالل بحث قاما به أن هناك
فروقا واضحة فيما بين قدرات األطفال الذين كانوا يستمعون لقصص ذويهم قبل المدرسة ،مقارنة

باألطفال الذين لم يتعرضوا لمثل هذه المواقف ،وخصوصاً في مهارات( الطالقة اللفظية ،والقدرة
الكتابية ،والسرعة في فهم المسموع  ،والقدرة على التعبير الشفوي) .يؤكد ذلك كندي وتامسون( Cindy,

 )Tamison, 2010بالقول أن األبوين هم بناة األسس األولى في تعليم أبنائهما المهارات الحياتية
عامة واللغوية على وجه الخصوص ،بما يقدمانه من وسائل تساعدهم في اكتساب مهارات اللغة
مستقبالً ،كما أوصى الباحثان بضرورة أن تسعى المؤسسات التعليمية إلى إقناع األبوين بأنهما قادران

على مساعدة أطفالهما بما يقدمانه من مهارات بيتية وأسرية على االستخدام السليم للغة ،وأن يتم ذلك
من خالل توعيتهما بمفهوم االستعداد اللغوي وسبل بنائه ،والذي من خالله يمكن أن يساعد أبناءهما
على اكتساب المهارات اللغوية بصورة ناجحة ،خصوصاً وأن مفهوم الرعاية األسرية قد توسع خارج

إطار الرعاية التقليدية ،إلى دور أكثر شموال في بناء شخصية الطفل .واألبوان وأفراد األسرة الذين

يحرصون على تعليم أطفالهم يمكنهم أن يمارسوا العديد من األنشطة التي يمكن أن تسهم في اكتساب

مهارات اللغة ،كقراءة القصص القصيرة ،واأللعاب اللغوية ،واثارة الحوار والمناقشة معهم ،وتدريبهم
على استخدام الورقة والقلم والتعامل معهما ،واللعب بالحروف الهجائية ،وتصنيف األشكال ،بما يضمن
تدريب العضالت الصغرى لديهم وبناء مهارات السيطرة والتركيز على حركة العين واليد ،وغير ذلك،
من مشاهدة هادفة لبرامج التلفزيون والبرامج االذاعية التعليمية لألطفال(.)March & Minoe,2007
وفي الحديث عن أثر خبرة ما قبل المدرسة في قدرات الطفل اللغوية ،فقد أجرى ( Davi

)Branber,1997

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية قاما من خاللها بالمقارنة بين ثالث

مجموعات من األطفال :المجموعة األولى التحقت برياض األطفال ،والمجموعة الثانية اشتركت
بمجاميع لألنشطة واأللعاب اللغوية ،والمجموعة الثالثة لم تتعرض ألي نشاط خارج المنزل ،وبعد إجراء
االختبارات اللغوية المعدة لهذا الغرض ،تبين لهما تفوق المجموعة التي التحقت برياض األطفال ،حيث

كان األداء اللغوي لها متمي از عن باقي المجموعات ،في حين كانت المجموعة التي التحقت باألنشطة
اداء من المجموعة التي لم تتعرض ألي نشاط ممنهج.
اللغوية أفضل ً
ويؤكد ويتي وكومر( )Witty & Coomer,2001أن امتالك الطفل للمهارات اللغوية هو
المدخل األساسي والرئيس لتحقيق أشكال النجاح كافة لديه :اجتماعيا وأكاديميا ومهنيا ،وأن بناء
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االستعداد بما يكفل تعلم المهارات اللغوية في وقت مبكر يزيد من فرص النجاح في تعلم الفروع
والمعارف األخرى .وفي الوقت ذاته يتطلب اكتساب الطفل لمهارات اللغة ،قبل دخول المدرسة ،تعلم
العديد من المهارات ،كتعلم النظام الصوتي للغة األم ،والنظام الهجائي ،والتي تعد بدورها مهارات
رئيسية لبناء استعداد ناجح لتعلم األنظمة اللغوية األخرى  ،وهذه المهارات يمكن تعلمها -بسهولة-

من خالل أنشطة بيتية أسرية).(Nathalie and etal,2010
وجاءت دراسة استيفان وهوبر ولوران وداناي()Stphen, Hooper, Lauran, Danai, 2010
لتؤكد أهمية األسرة في بناء االستعداد اللغوي لدى األطفال حيث كشفت عن أثر ايجابي في قدرة

األطفال في اكتساب مهارات التعلم في مرحلة رياض األطفال ناتج عن إجراءات األسرة في تهيئة

وتدريب أطفالهم الكتساب اللغة ،حيث تبين أن لألمهات أث اًر كبي اًر في نجاح أطفالهن في تعلم المهارات
اللغوية في مرحلة ما قبل المدرسة ،من خالل برامج االستعداد التي طبقنها على أطفالهن ،وهي نتيجة

أوردتها وست ،دنتون ،وهاسكن( )West, Denton, Hausken, 2000في دراستهما التي بينت أن
األطفال الذين تعرضوا لتدريبات لغوية سمعية وكتابية قبل دخولهم المدرسة كانوا أكثر قدرة في اكتساب
المهارات اللغوية األخرى ،من نظرائهم ممن لم يمروا بهذه الخبرات .وجاءت دراسة هود ،وكونلون،

اندروز( )Hood, Conlon, Andrews, 2008لتؤكد على ذلك إذ أشارت إلى أهمية األنشطة اللغوية
التي يمارسها األطفال في بيئتهم المنزلية قبل دخولهم الروضة ،في التعلم اللغوي في المدرسة الحقاً،

فتأثير قراءة القصص كان واضحاً في النطق والقراءة ،ومعرفة معاني المفردات ،في حين كان تأثير
األنشطة الكتابية ٍ
باد على المهارات األدائية في الكتابة وخصوصاً القدرة على رسم الحروف.
إن أهمية بناء األسس اللغوية الصحيحة لدى األطفال بات أم اًر ال يخفى على أي من القائمين

والمهتمين بشؤون التعليم عامة والتعليم اللغوي على وجه الخصوص باعتباره المؤشر الدال على قدرات
الطفل العقلية واالجتماعية وجميع أنشطته الحياتية ،إضافة إلى أنها مهارة االتصال والتواصل الرئيسة

في تعرفه وتعلمه وفهمه لمكونات هذا الكون ،وخصوصاً لدى األطفال؛ لذلك أصبح لزاما على اآلباء
والباحثين على حد سواء ،إيجاد أفضل السبل لبناء مهارات االستعداد اللغوي الالزمة لتعلم مهارات

اللغة .بالنظر ألهمية األسرة في بناء االستعداد اللغوي  ،والدور المهم الذي يلعبه األبوان في هذا
المجال ،إال أن السؤال الذي مازال يطرح نفسه :إلى أي درجة يعي األبوان هذه األهمية؟ وهل يتبعان
الوسائل العلمية الصحيحة والكفيلة في إعداد أطفالهما الكتساب مهارات اللغة؟ في هذا السياق؛ يجيب
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أيرز ودروت ( )Iris&Dorit 2012بالقول أن القليل من أولياء األمور والمعلمين لديهم المعرفة
الكافية والدقيقة عن كيفية بناء االستعداد اللغوي ،وعن تأثيرها الالحق في تنمية مهارات االستماع
والكالم القراءة والكتابة لدى أبنائهم في مراحل التعليم المختلفة ،واذا أدرك األبوان هذه األهمية فإنهم
في كثير من األحيان ال يتبعان األسس الصحيحة لممارسة هذا االستعداد اتجاه أبنائهما  ،وأن جل

ما يقومان به هو مجرد اجتهاد ،يمكن أن يكون خطأً أو صواباً.وفي السياق ذاته يؤكد عبدالرحيم

والخليفي( ) 1994أن األطفال يدخلون المدرسة ،وهم يمتلكون خبرات واستعدادات متباينة تبعا لتباين
البيئات القادمين منها؛ في حين يبدأ المعلمون بتعليم األطفال مهارات القراءة والكتابة مباشرة معتقدين
أن كل طفل قد وصل إلى مرحلة من النمو والنضج العقلي والجسمي يؤهله للبدء بتعلم تلك المهارات،
ٍ
مناف للحقيقة ،األمر الذي يحتم علينا الكشف عد درجة استعداد كل منهم ،والى ضرورة نشر
وهذا
الوعي لدى أولياء األمور بأهمية الوصول بأبنائهم إلى درجة معقولة من االستعداد اللغوي ،األمر الذي
قد يسهم في تعليم وتعلم سليمين ومنتجين للغة لدى أبنائهم .إن بناء االستعداد اللغوي عملية تدريجية
منظمة ومتسلسلة وذات مسؤولية مشتركة ،فالبيئة األسرية ووسائل اإلعالم والظروف االقتصادية
واالجتماعية ،وجميع الظروف التي تحيط بالطفل لها تأثير فعال في تشكيل استعداده الكتساب اللغة،
فاألطفال الذين ينشأون في بيئات اقتصادية واجتماعية مناسبة غنية بالمواد القرائية ،ويجدون التشجيع-

من قبل اآلباء -على التعامل مع هذه المواد غالباً ما يكونون أكثر استعداداً من نظرائهم الذين ينشأون
في بيئات فقيرة ( برهومة والبشير )2007،وان البيئة األسرية الدافئة المستقرة التي توفر االستقرار
النفسي للطفل أكثر نجاحا في تشكيل سلوك الطفل اللغوي (خليل )2003،وفي هذا السياق يؤكد
عبدالرحمن ،ومحمد( )2002إن االستقرار االنفعالي من أهم متطلبات التعلم اللغوي ،وهي قضية ال
يمكن تجاهلها عند دراسة الحالة اللغوية للمتعلم ،وتلعب الممارسات األسرية اللغوية دو ار كبي ار في

معالجة التوتر االنفعالي الذي ينتاب بعض الطلبة عندما يبدأون بتعلم اللغة وخاصة في صورتها
الكتابية .
يتضح مما تقدم أهمية البيئة األسرية ومرحلة ما قبل المدرسة ودورهما في تشكيل االستعداد

اللغوي لدى األطفال ،لكن على الرغم من هذه األهمية إال أن الدراسات التي تناولتهما ما زالت قليلة
إذا ما قيست بأهمية الموضوع وآثاره ،وخصوصاً تلك التي تبحث دور األبوين في بناء االستعداد
اللغوي لدى أطفالهم.عدا دراسة السالم والنصار( )2003والتي قاما بها على مجموعة من األطفال

في مرحلة رياض األطفال ،وتبين لهما أن هناك ضعفاً واضحاً في الوقت الذي يقضيه األبوان في

القراءة ألطفالهما ،وخصوصاً العاملين منهم ،وقد بينت الدراسة أن األبوين يحاوالن مساعدة أطفالهما
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على تعلم الهجاء ،لكن الدراسة لم تبين إن كان األبوان يمارسان هذه األنشطة عن معرفة ودراية ،أم
اجتهاد يقوم على ما تعلمانه في المدرسة في طفولتهما .وقد اشار العليمات ( )2013في دراسة اجراها
للكشف عن دور اآلباء في تشكيل السلوك اللغوي لدى أبنائهم وخاصة في مهارتي القراءة والكتابة ،إذ

أشارت النتائج إلى إن درجة ممارسة اآلباء لمهارات االستعداد القرائي والكتابي واالنفعالي كانت

متوسطة .كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ،في درجة ممارسة اآلباء لمهارات
االستعداد القرائي والكتابي واالنفعالي تعزى إلى جنس األب ،والى مؤهله العلمي ،باستثناء مجال
االستعداد الكتابي ،حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق لصالح اآلباء ممن يحملون المؤهل الجامعي.
مشكلة الدراسة:

في ضوء ما ورد في المقدمة حول أهمية البيئة األسرية ودورها في بناء الشخصية المتوازنة

للطفل ،وعمالً بالمؤشرات الدالة على العالقة القائمة بين ممارسات األبوين في تهيئة أبنائهم لغويا

ونفسيا وعقليا وجسديا وقدرتهم على اكتساب المهارات اللغوية ،ومن منطلق السعي لمعرفة مدى تأثير
متغيرات مختلفة في تشكيل القدرة اللغوية لدى الناشئة وممارستهم لها .واستجابة لكثير من الدعوات
التي دعت إلى االهتمام بتعليم اللغة العربية ومهاراتها وفي مقدمتها مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد

ال مكتوم بالدعوة إلى االهتمام بالقراءة وتنميتها لدى ابنائنا ،وأخذاً بتوصيات المؤتمرات والندوات
المتخصصة حول سبل مواجهة كل أشكال الضعف اللغوي .في ظل وجود كثير من المؤشرات الدالة

على وجود هذا الضعف اللغوي الحاد لدى ابنائنا والذي لم يعد خافياً على أحد ،مما أثر بشكل مباشر
على تدني مستويات األداءاللغوي بكل مهاراته بشكل خاص والتحصيل العلمي بشكل عام ( برهومة

والبشير ، )2007،وفي ظل اختالط األدوار من حيث إن أولياء األمور يرون في المدرسة ورياض

األطفال السبيل الوحيد لتشكيل سلوك الطفل اللغوي متناسين بقصد أو من غير قصد ان لهم ادو ار

مهمة في هذا الباب ،في حين يرى المعلمون تفاوتا في قدرات الطلبة اللغوية وميولهم واهتماماتهم نحو
اللغة مرده تفاوت البيئات األسرية ودرجة اهتمامها بأبنائها ،وفي بعض األحيان تظهر الشكوى من
عدم قيام اآلباء بادوارهم بالصورة المطلوبة لبناء االستعداد اللغوي أو القيام ذلك بصورة خاطئة مما
يؤثر سلبا على اكتساب الطفل للغة ،ونظ اًر لشح المعلومات حول فهم أولياء األمور لهذا الموضوع وما

يقومون به في هذا الباب نبعت فكرة هذه الدراسة  ،والمتمثلة في الكشف عن درجة وعي أولياء األمور

75

درجة وعي أولياء االمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي

سامي محمد هزايمه

الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لدى أبنائهم وممارستهم لها وعالقته ببعض المتغيرات كالحالة
االقتصادية لألسرة ،ومستوى تعليم األبوين .
أسئلة الدراسة :تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

السؤال األول :ما درجةوعي أولياءأمور الطلبة باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لدى أبنائهم؟
السؤال الثاني  :ما درجة ممارسة أولياءأمور الطلبة الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لدى أبنائهم؟
السؤال الثالث :هل تختلف درجة وعي أولياء األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي وبداللة
إحصائية عند مستوى ( )& = 0.05باختالف حالتهم االقتصادية والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما؟

السؤال الرابع :هل تختلف درجة ممارسة أولياء األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي وبداللة
إحصائية عند مستوى ( )& = 0.05باختالف حالتهم االقتصادية والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما؟

محددات الدراسة:

تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات االتية:

 -1اقتصرت عينة هذه الدراسة على اآلباء واألمهات ممن لديهم أطفال في رياض األطفال أو الصف
األول األساسي في العام الدراسي الحالي ،2016\2015كون عملية بناء االستعداد اللغوي مرتبطة
في المراحل الدراسية األولى وتشترك بها األسرة والمدرسة معا ()Iris&Dorit 2012

 -2اقتصرت عينة الدراسة على اآلباء واألمهات ممن لديهم أطفال في المدارس ورياض األطفال الواقعة
في مدينة العين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،باعتبارهم عينة تمثل كل متغيرات الدراسة.
 -3اقتصرت هذه الدراسة على قياس درجة الوعي والممارسة الستراتيجيات االستعداد اللغوي من وجهة

نظر اآلباء واألمهات أنفسهم .باعتبار أنهم األقدر على وصف ما قاموا به لتنمية االستعداد اللغوي

لدى أبنائهم.
 -4اقتصرت الدراسة على متغيرات المستوى التعليمي والحالة االقتصادية دون غيرها مما يتوقعه الباحث
من وجود عالقة لهذه المتغيرات بموضوع الدراسة وهي متغيرات أشارت بعض الدراسات إلى دورها
في بناء القدرة اللغوية لدى األطفال (.)March & Minoe,2007

 -5إن أداة القياس المستخدمة وهي االستبانة من إعداد الباحث لذا ستكون نتائج هذه الدراسة معتمدة
على صدق هذه األداة وثباتها.
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التعريفات اإلجرائية:
 االستعداد اللغوي :يقصد به في هذه الدراسة مجموع المعارف والمهارات والقدرات والميولواالتجاهات التي يمتلكها الطفل بحيث تهيؤه الكتساب اللغة بصورة صحيحة.

 درجة الوعي  :يقصد به في هذه الدراسة الدرجة الكلية المتحققة على استجابات أولياء األمورعينة الدراسة على فقرات االستبانة المتعلقة باالستعداد اللغوي.

 استراتيجيات بناء االستعداد :يقصد بها في هذه الدراسة الممارسات واإلجراءات التي يقوم بهاأولياء األمور عينة الدراسة بهدف إكساب أبنائهم مهارات اللغة.

 أولياء األمور  :يقصد بهم في هذه الدراسة االشخاص الذين تقع على عاتقهم رعاية وتربيةاألطفال بالمنزل قبل دخول المدرسة وهما األب واألم.

أداة الدراسة:

نظ اًر لعدم توفر أداة قياس مناسبة لقياس ممارسات أولياء األمور قام الباحث بأعداد أداة

للقياس وذلك من خالل االطالع على مقاييس مشابهة أعدت من قبل باحثين آخرين (خليل 2003،
وعليمات  )Martinez, 2005 ،2013حيث استفاد منها الباحث في بناء وتطوير هذا المقياس ،وقد
اعتمد الباحث في تطوير هذه األداة على استراتيجيات االستعداد اللغوي بصوره المتعددة(السمعي،
الكالمي ،القرائي ،والكتابي ،واالنفعالي) ،المضمنة في األدب التربوي المتعلق بالموضوع ذاته كدراسة
النصار ( ،)2003ودراسة ( برهومة والبشير ،)2007،واعتمد الباحث كذلك على آراء المحكمين من
ذوي االختصاص ،في ضوء ذلك تم بناء استبانة تكونت في صورتها األولية من شقين :األول يتناول
درجة الوعي باستراتيجيات بناء االستعداد ،والثاني يتضمن درجة الممارسة لهذه االستراتيجيات موزعة
على مجاالت االستعداد اللغوي ،ولتقدير درجة الوعي ودرجة الممارسة تم استخدام مقياس ثالثي الدرجة
(كبيرة ،متوسطة ،ضعيفة ) وقام الباحث بصياغة ( )63فقرة تهدف إلى تقصي درجة وعي أولياء
األمور باستراتيجيات االستعداد اللغوي وممارستهم لها ،وتم عرضها على مجموعة من المحكمين
متخصصين في مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها والقياس والتقويم ،ومشرفي اللغة العربية بلغ
عددهم ( )13محكماً ،حيث أبدوا مجموعة من المالحظات منها :حذف بعض الفقرات التي أشار إليها
خمسة محكمين أو أكثر وعددها( )8فقرات واضافة فقرات أخرى هي ( ،)9،26،39،51وتعديل في
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صياغة بعض الفقرات ( ، )12،19،22،31،34،41،44وأجرى الباحث التعديالت في ضوء آراء
المحكمين بحيث أصبحت األداة تتشكل من ( )51فقرة ،موزعة على خمسة مجاالت :مجال االستعداد
السمعي ( ) 8فقرات ،ومجال االستعداد للكالم(  )10فقرات ،ومجال االستعداد القرائي ( )14فقرة،
ومجال االستعداد الكتابي ( )10فقرات ،و مجال االستعداد االنفعالي( )8فقرات .وقد اعتبر الباحث
األخذ بمالحظات المحكمين يشكل الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة  ،ولتقدير درجة وعي ولي
األمر وممارسته تم استخدام مقياس ثالثي التدرج ،،وحساب درجة الممارسة على النحو اآلتي(:مرتفعة،
متوسطة ،قليلة) حيث أعطيت األوزان )1،2،3(:على التوالي .
ثبات األداة:

تم التأكد من ثبات األداة من خالل استخراج معامل الثبات باستخدام طريقة التطبيق واعادته حيث

طبقت األداة على عينة من أولياء األمور من خارج عينة الدراسة بلغت ( )17شخصا ،وبعد أسبوعين
تم إعادة التطبيق مرة أخرى على العينة ذاتها ،وبعد حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ

ألفا وجد أن معامل الثبات ( )0.83وهو معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة.

كذلك فقد تم التأكد من صدق فقرات االستبانة عن طريق حساب معامالت ارتباط بيرسون بين
الدرجة على الفقرة والدرجة الكلية ،حيث وجدت معامالت االرتباط موجبة ومقبولة ولها داللة إحصائية
عند مستوى ( )∞ = 0.001فقد كانت معامالت االرتباط بين االتجاهات والدرجة الكلية موجبة

وتراوحت بين ( )0.74 -0.21وبهذا تكون مقبولة ألغراض هذه الدراسة.
عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من ( )115ولي أمر من تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة ،من خالل

اجتماعات مجالس اآلباء واألمهات من عدة مدارس في مدينة العين في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
وتم اختيارهم من هذه المدينة كون الباحث يعمل في هذه المدينة وعلى تواصل مع المدارس وأولياء
األمور بصورة سهلة ،حيث تم توزيع االستبانة على عينة الدراسة ،بعد أخذ الموافقات الالزمة لذلك،
وبناء على ما تم تعبئته في القسم األول من االستبانة والذي يتضمن البيانات والمعلومات الشخصية،

تم تصنيفهم حسب متغيرات الدراسة ،وجدول ( )1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
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جدول ( : )1توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة( المؤهل العلمي والحالة االقتصادية).
المؤهل
العلمي
الحالة
االقتصادية
مرتفع
متوسط
منخفض
المجموع

ثانوية عامة

أقل من الثانوية

6
17
7
30

2
4
5
11

جامعي

18
47
9
74

المجموع

26
68
21
115

إجراءات الدراسة:
ولتطبيق إجراءات الدراسة ،قام الباحث بتوزيع االستبانة على عينة الدراسة خالل زيارة بعض المدارس
ورياض األطفال خالل اجتماعات أولياء األمور وبالتنسيق مع إدارة المدرسة وذلك في الفترة الواقعة
بين، 2015/11/18-2015/9/29وهناك بعض األفراد تمت زيارتهم في المنزل والجلوس معهم
والحديث إليهم حول هدف الدراسة ،وكان يتم قراءة فقرات االستبانة لالشخاص الذين ال يجيدون القراءة

أو فهم مضامين الفقرات ،حيث روعي تنويع األفراد والبيئات حسب متغيرات الدراسة وهي المستوى
التعليمي (المؤهل العلمي) والحالة االقتصادية ،وتم توزيع االستبانة عليهم وتقديم تعليمات االستجابة
لألداة ،وتمت تعبئة (  )115استبانة بصورة صحيحة اعتمدت لغايات تحليل النتائج واستبعدت سبع
استبانات لعدم تعبئتها بصورة كاملة أو صحيحة.
منهج الدراسة والمعالجة اإلحصائية:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي بغرض اإلجابة عن األسئلة التي تناولتها الدراسة .إذ

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول درجة
وعيهم ودرجة ممارستهم الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي  ،كما تم استخدام تحليل التباين الثالثي
أحادي المتغيرات ،واختبار نيومان – كوفر للمقارنات البعدية.
لإلجابة عن سؤالي الدراسة األول والثاني ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لكل مجال من مجاالت الدراسة ،ولكل فقرة من فقراتها ،وقد عدت درجة الممارسة قليلة إذا قل
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متوسطها عن( ،)1,66وعدت درجة الممارسة متوسطة إذا تراوح متوسطها الحسابي بين (-2,13
 ،)1,67وعدت درجة الممارسة مرتفعة إذا زاد متوسطها الحسابي عن( ،)2,14وقد تم االعتماد على
المعادلة اآلتية الستخراج هذه المستويات :الحد األعلى للبدائل -الحد األدنى للبدائل /عدد المستويات.
رتبت تنازلياً ،حسب المجاالت ككل ،وحسب فقرات كل مجال .ولإلجابة عن السؤال الثالث والرابع ،تم

استخدام تحليل التباين الثالثي للكشف عن فروق تعزى لمتغيري الحالة االقتصادية والمستوى التعليمي

والتفاعل بينهما.
النتائج
أوالً :النتائج المتعلقة السؤال األول :ما درجة وعي أولياء أمور الطلبة باستراتيجيات بناء االستعداد
اللغوي لدى أبنائهم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات

عينة الدراسة على فقرات األداة المتعلقة بدرجةوعي أولياء أمور الطلبة الستراتيجيات بناء االستعداد
اللغوي لدى أبنائهم ،وجدول ( )2يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أولياء
األمور عن كل مجال من مجاالت األداة ،واألداة ككل.
جدول ( : )2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أولياء األمورعن كل مجال من مجاالت
األداة ،واألداة ككل
الرتبة الرقم المجال
4

1

1

2

3
5
2

3
4
5

المتوسط
الحسابي
االستعداد 1.62

استراتيجيات
السمعي
االستعداد
استراتيجيات
الكالمي
استراتيجيات االستعداد القرائي
استراتيجيات االستعداد الكتابي
االستعداد
استراتيجيات
االنفعالي
الكلي

االنحراف
المعياري
0,512

درجة
الوعي
متوسطة

2.25

0,506

مرتفعة

1.81
1.42
2.18

0,534
0,543
0,519

متوسطة
قليلة
مرتفعة

1.88

0,602

متوسطة

يوضح جدول ( )2أن درجة وعي أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي جاءت

متوسطة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على األداة بصورتها الكلية )(1,88

وانحراف معياري بلغ ) ،(0.602ويتبين من الجدول أيضا أن هناك تفاوتا في استجابات أولياء األمور
من حيث درجة وعيهم بهذه االستراتيجيات لدى أبنائهم ،حيث احتلت استراتيجيات بناء االستعداد
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الكالمي المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره ) (2,25وانحراف معياري ) ،(0.506وبدرجة مرتفعة،
يليه في المرتبة الثانية استراتيجيات بناء االستعداد االنفعالي بمتوسط حسابي ) (2,18وانحراف معياري
مقداره ) ،(0.519وبدرجة مرتفعة ،وجاءت استراتيجيات بناء االستعداد القرائي في المرتبة الثالثة

بمتوسط حسابي مقداره ) (1,81وانحراف معياري مقداره ) ،(0,534وبدرجة متوسطة ،في حين جاءت
استراتيجيات بناء االستعداد السمعي في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مقداره ) (1,62وانحراف
معياري مقداره ) ،(0,512وبدرجة متوسطة ،وجاءت استراتيجيات بناء االستعداد الكتابي بالمرتبة
الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي مقداره ) (1,42وانحراف معياري مقداره ) ،(0,543وبدرجة قليلة.

ولمناقشة هذه النتيجة يمكن القول أنها نتيجة دون المستوى المأمول ،نظ ار ألهمية اللغة بالنسبة

لألطفال والمرحلة العمرية التي يعيشونها ،وقد يعزى هذا القصور إلى غياب التوعية لدى اآلباء
واألمهات بأهمية هذه االستراتيجيات ،وكيفية التعامل مع األطفال في هذه المرحلة وتتفق هذه النتيجة
مع دراسة (عليمات ،)2013،ويغزز هذا التفسير أن درجة الوعي في مجال مهارة الكالم مرتفعة وذلك
ألنها المهارة الرئيسة األولى التي يتواصل من خاللها أولياء األمور مع أبنائهم ،وفيما يخص المجال

االنفعالي الذي جاء مرتفعا فإنه يمكن القول أن هذه النتيجة تنسجم مع طبيعة فطرة األمومة واألبوة

من حيث طبيعة العالقة التي غالباً ما تكون إيجابية بين اآلباء واألمهات وأطفالهم تلك العالقة القائمة
على األخذ بأيديهم وتشجيعهم لتعلم كل ما هو جديد وخاصة الجانب اللغوي ،وتنسجم هذه النتيجة

مع ما جاءت به دراسات أخرى كدراسة أيرز ودروت ( )Iris,Dorit,2012ودراسة مارتينز

(.)Martinez,2005

ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  :ما درجة ممارسة أولياء أمور الطلبة الستراتيجيات بناء
االستعداد اللغوي لدى أبنائهم؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات
عينة الدراسة على فقرات األداة المتعلقة بدرجة ممارسة أولياء أمور الطلبة الستراتيجيات بناء االستعداد
اللغوي لدى أبنائهم ،وجدول ( )3يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء
األمور عن كل مجال من مجاالت األداة ،واألداة ككل.
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جدول ( : )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أولياء األمور عن كل مجال من مجاالت
األداة ،واألداة ككل
الرتبة
4
2
3
5
1

الرقم المجال
1
2
3
4
5

استراتيجيات االستعداد السمعي
استراتيجيات االستعداد الكالمي
استراتيجيات االستعداد القرائي
استراتيجيات االستعداد الكتابي
استراتيجيات االستعداد االنفعالي
الكلي

المتوسط
الحسابي
1.97
2.34
2.21
1.51
2.41
2.11

االنحراف
المعياري
0,568
0,649
0,591
0,492
0,578
0,481

درجة
الممارسة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
قليلة
مرتفعة
متوسطة

يوضح جدول ( )3أن درجة ممارسة أولياء األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي جاءت
متوسطة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجابات عينة الدراسة على األداة بصورتها الكلية ()2,11
وانحراف معياري بلغ ( ،)0,481ويتبين من الجدول أيضا أن هناك ىفاوتاً في استجابات أولياء األمور
من حيث درجة ممارستهم لهذه االستراتيجيات مع أبنائهم ،وقد اختلفت نوعا ما من حيث الترتيب عن
درجة وعيهم بها ،حيث احتلت استراتيجيات بناء االستعداد االنفعالي المرتبة األولى بمتوسط حسابي
مقداره ( )2,41وانحراف معياري ) ،)0,578وبدرجة مرتفعة ،يليها في المرتبة الثانية استراتيجيات
بناء االستعداد االكالمي بمتوسط حسابي ( )2,34وانحراف معياري مقداره ( ،)0,649وبدرجة مرتفعة،
وجاءت استراتيجيات بناء االستعداد القرائي في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مقداره ( )2,21وانحراف

معياري مقداره ( ،)0,591وبدرجة مرتفعة ،في حين جاءت استراتيجيات بناء االستعداد السمعي في
المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي مقداره ( )1,97وانحراف معياري مقداره )،(0,568وبدرحة متوسطة،
وجاءت استراتيجيات بناء االستعداد الكتابي بالمرتبة الخامسة واالخيرة بمتوسط حسابي مقداره()1,51
وانحراف معياري مقداره ( )0,492وبدرجة قليلة .وقد تفسر هذه النتيجة أوال بارتباطها بنتيجة السؤال
األول وهو عدم معرفة ودراية أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي وأهميتها ،وخاصة
في مهارتي االستماع والكتابة إذ إن لها إجراءات علمية وتحتاج إلى تدريب مسبق عليها
(أبومعال ،)2000،إضافة إلى عدة عوامل أخرى قد يكون أبرزها قلة األوقات التي يقضيها أولياء
األمور مع أبنائهم ،وحلول العامالت والمربيات الالتي ال يتكلمن العربية بشكل سليم في القيام بمتابعة

األطفال وتربيتهم (الشريف2007،؛ قنديل ،)2011،واعتمادهن في كثير من األحيان على ترك األطفال
لساعات في متابعة البرامج التلفزيونية وااللعاب االكترونية األمر الذي قد يؤثر سلبا في سلوكهم
اللغوي ،أما ما يتعلق باالستراتيجيات المتعلقة بالجانب الكالمي والقرائي واالنفعالي ،فإن ذلك قد يعود
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لالعتقاد السائد لديهم بأهمية مهارة القراءة باعتبارها أهم المهارات اللغوية في تشكيل سلوك الطفل
اللغوي ولذلك يحرص اآلباء واألمهات على تدريب أبنائهم على اكتسابها وتعلمها ،أما مهارة الكالم
فهم يرون أنها المهارة الصوتية الرئيسة األولى في التعامل اليومي لديهم لذا من المنطقي أن يعملوا
على تهيئة أبنائهم على ممارستها ،أما الجانب االنفعالي فإن ذك قد يرتبط بالجانب العاطفي األبوي
القائم على حب األطفال وتهيئتهم النفسية لتعلم كل ما هو جديد وتحفيزهم الكتساب مهارات جديدة،
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات تناولت هذا الجانب كدراسة السالم والنصار( )2003ودراسة آرام
وليفن()Aram, Levin,2001
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :هل تختلف درجة وعي أولياء األمور الستراتيجيات بناء

االستعداد اللغوي وبداللة إحصائية عند مستوى ( )& = 0.05باختالف حالتهم االقتصادية والمؤهل

العلمي والتفاعل بينهما؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أولياء
األمور في ضوء مستويات متغيري المؤهل العلمي والحالة االقتصادية ،وجدول ( )4يبين المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة واألداة ككل بحسب المؤهل العلمي.
جدول ( : )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة واألداة
ككل بحسب المؤهل العلمي

اقل من
الثانوية
ثانوية عامة
جامعي
الكلي

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

المؤهل

االنحراف
المعياري

المجال

االستعداد
السمعي

االستعداد
الكالمي

االستعداد
القرائي

االستعداد الكتابي

االستعداد
االنفعالي

الكلي

0,564 1,63 0,613 1,87 0,453 1,39 0,478 1,51 0,442 1,76 0,435 1,42
0,612 1,84 0,519 2,05 0,567 1,45 0,454 1,93 0,512 1,88 0,541 1,59
0,643 1,97 0,453 2,26 0,489 1,43 0,612 1,86 0,324 2,32 0,489 1,66
0,602 1,88 0,519 2,18 0,543 1,42 0,534 1,81 0,506 2,25 0,512 1,62
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يتضح من الجدول ( )4ان درجة وعي أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي تتفاوت
تبعا لتفاوت مؤهالتهم العلمية ،فيتبين من الجدول ) (4أن أولياء األمور الذين يحملون الدرجة الجامعية
هم األكثر وعيا بهذه االستراتيجيات بصورتها الكلية وفي كل مجال من مجاالت االستعداد حيث بلغ
المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ) ،(1,97وفي مجال االستعداد السمعي )،(1,66

وفي مجال االستعداد الكالمي ) ،(2,32وفي مجال االستعداد القرائي ) ، (1,86وفي مجال االستعداد
الكتابي ) ،(1,43وفي مجال االستعداد االنفعالي ) ،(2,26فيما جاء أولياء األمور الذين يحملون
الثانوية العامة فقط في المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية
( )1,84وفي مجال االستعداد السمعي ( )1,59وفي مجال االستعداد الكالمي( )1,88وفي مجال
االستعداد القرائي ()1,93

وفي مجال االستعداد الكتابي ( )1,45وفي مجال االستعداد االنفعالي

( ، )2,05وجاءت استجابات أولياء األمور الذين اليحملون الثانوية العامة في المرتبة االخيرة حيث
بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( )1,63وفي مجال االستعداد السمعي ()1,42
وفي مجال االستعداد الكالمي( )1,76وفي مجال االستعداد القرائي ( )1,51وفي مجال االستعداد
الكتابي ( )1,39وفي مجال االستعداد االنفعالي (.)1,87

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأنها منسجمة منطقيا مع األدب التربوي في هذا الباب ،والذي ينص على

مجموعة من اإلجراءات والقواعد التي يجب على األبوين معرفتها حول االستعداد واالكتساب اللغوي،
إذ أن استراتيجيات بناء االستعداد اللغوي بصورته الكلية وفي كل مجال من مجاالته يحتاج إلى تأهيل
وتعليم ،وقد ال يستطيع األب أو األم الوصول إليها دون االطالع ودراسة ما كتب حول هذه
الموضوعات ،وقد يكون للدراسة الجامعية أثر في ذلك ،كما أن هذه االستراتيجيات بحاجة إلى إنسان

يتقنها كي يستطيع تأهيل أبنائه لها ،وقد جاءت النتائج في هذا السؤال منسجمة مع هذا المبدأ ،وتتفق
مع ما ورد في دراسات أخرى حول أثر المؤهل العمي في توعية أولياء األمور باستراتيجيات بناء
االستعداد كدراسةاستيفان وهوبر ولوران وداناي()Stphen, Hooper, Lauran, Danai, 2010
وللكشف عما إذا للحالة االقتصادية أثر في ذلك فجدول ( )5يبين المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية لدرجة وعي أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي لكل مجال من
مجاالت الدراسة واألداة ككل بحسب الحالة االقتصادية.
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جدول( :)5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على كل مجال من مجاالت

متوسط
حسابي

متوسط

1,68

1,92 0,611 2,19 0,512 1,44 0,599 1,80 0,507 2,19 0,590

0,598

مرتفع

1,56

1,84 0,579 2,11 0,615 1,39 0,513 1,88 0,439 2,16 0,662

0,530

الكلي

1,62

1,88 0,519 2,18 0,543 1,42 0,534 1,81 0,506 2,25 0,512

0,602

متوسط
حسابي
االنحراف
المعياري

منخفض

1,92

1,82 0,602 2,02 0,571 1,38 0,621 1,72 0,594 2,10 0,589

0,677

انحراف
معياري

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
انحراف
معياري

متوسط
حسابي
انحراف
معياري

متوسط
حسابي
انحراف
معياري

المجال االستعداد السمعي االستعداد
الكالمي
الحالة
االقتصادية

االستعداد
القرائي

االستعداد
الكتابي

االستعداد
االنفعالي

الكلي

المتوسط
الحسابي

الدراسة واألداة ككل بحسب الحالة االقتصادية :

يتضح من جدول ( )5أن درجة وعي أولياء األمور باستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي تتفاوت
تبعا لتفاوت حالتهم االقتصادية ،فيتبين من جدول ( )5أن أولياء األمور الذين يصنفون أنفسهم ضمن
الحالة المتوسطة ،هم األكثر وعيا بهذه االستراتيجيات بصورتها الكلية ،وفي كل مجال من مجاالت
االستعداد حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( ،)1,92وفي مجال االستعداد
السمعي ( ،)1,68وفي مجال االستعداد الكالمي ( ،)2,19وفي مجال االستعداد القرائي( ،)1,80وفي

مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,44وفي مجال االستعداد االنفعالي ( ،)2,19فيما جاءت استجابات
أولياء األمور الذين يصنفون أنفسهم ضمن الحالة االقتصادية المرتفعة في المرتبة الثانية حيث بلغ
المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( )1.84وفي مجال االستعداد السمعي (،)1,56
وفي مجال االستعداد الكالمي( ،)2,16وفي مجال االستعداد القرائي ( ،)1,88وفي مجال االستعداد
الكتابي ( ،)1,39وفي مجال االستعداد االنفعالي ( ،)2,11وجاءت استجابات أولياء األمور الذين

يصنفون أنفسهم ضمن الحالة االقتصادية المنخفضة في المرتبة األخيرة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي
الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( )1,82وفي مجال االستعداد لسمعي ( )1,92وفي مجال االستعداد
الكالمي ( )2,10وفي مجال االستعداد القرائي ( )1,72وفي مجال االستعداد الكتابي ( )1,38وفي
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مجال االستعداد االنفعالي ( . )2,02ويمكن تفسير هذه النتيجة بالقول بأن هذا األمر يحتل أهمية
كبرى في اهتمامات ذوي الدخل االقتصادي المتوسط ،وقد يسعون إلى تطوير قدراتهم ومعارفهم في
هذا الباب من خالل أدوات وسبل متنوعة ،كالقراءة ووسائل اإلعالم ،ومتابعة كل جديد في هذا الشأن
لمحاولة تأهيل وتعليم أبنائهم المهارات اللغوية المختلفة ،في حين قد ال يتوافر هذا االهتمام لذوي الدخل

المرتفع بالدرجة نفسها وذلك العتمادهم على من يقومن بهذا الدور كالمربيات والمعلمين باعتقادهم،

أما ذوي الدخل المنخفض فقد يعزى ذلك إلى درجة األهمية التي تعطى لهذا األمر مقارنة بالبحث عن
تنمية جوانب أخرى ف كتوفير المستلزمات المادية األساسية ومستحدثات التكنولوجيا باعتبارها أدوات
مهمة في حياة الطفل كما يعتقدون .إضافة إلى عدم وجود من يرشدهم ويعمل على توعيتهم حول هذا
الموضوع ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات في الجدولين السابقين( )4,5ذات داللة
إحصائية لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،واألداة ككل تم استخدام تحليل التباين الثالثي ،وجدول

( ) 6يبين نتائج تحليل التباين لفحص الفروق بين متوسطات أفراد الدراسة على مجاالت أداة الدراسة
حسب متغيري المؤهل العلمي والحالةاالقتصادية والتفاعل بينهما.
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جدول ( : )6نتائج تحليل التباين الثالثي لفحصالفروق بين متوسطات أفراد الدراسة على مجاالت أداة
الدراسة حسب متغيري الجنس والمؤهل العلمي والتفاعل بينهما
المجال

مصدر
التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف

الدالة
اإلحصائية

االستعداد
السمعي

الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي

0,654
0,544
0,411
22,468
32,775
0,477
0,721
0,691
34,756
53,911
0,732
0,549
0,366
43,721
66,627
0,829
0,728
0,772
33,871
69,138
0,926
0,551
0,628
54,198
61,712
0,368
0,761
0,549
34,833
452,254

1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115

0,654
0,544
0,411
0,415

0,322
0,341
0,322

0,139
0,405
0,097

0,477
0,721
0,691
0,6543

0,419
0,347
0,271

0,023
0,549
0,237

0,732
0,549
0,366
0,680

0,378
0,581
0,411

0,242
0,034
0,109

0,829
0,728
0,772
0,651

0,256
0,549
0,441

0,241
0,022
0,118

0,926
0,551
0,628
0,776

0,423
0,231
0,551

0,339
0,643
0,389

0,368
0,761
0,549
0,641

0,339
0,299
0,328

0.032
0,411
0,038

االستعداد
الكالمي

االستعداد
القرائي

االستعداد
الكتابي

االستعداد
االنفعالي

األداة ككل

* عند مستوى الداللة ()& = 0.05
يتضح من جدول ( ،)6عدم وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة وعي أولياء

األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي بصورة كلية وعلى كل مجال من مجاالت االستعداد
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اللغويتعزى لمتغير الحالة االقتصادية ،فيما يشير الجدول ذاته إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
تعزى لصاح المؤهل العلمي وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية نجد أن هذه الفروق لصالح من
يحملون الدرجة الجامعية في درجة وعيهم الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي بصورته الكلية وفي
مجال االستعداد السمعي والكالمي واالنفعالي ،فيما تشير النتائج إلى عدم وجود فروق لصالح المؤهل

العلمي في مجالي االستعداد القرائي واالسنعداد الكتابي ،فيما يشير الجدول ذاته إلى عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين الحالة االقتصادية والمؤهل العلمي على استراتيجيات بناء

االستعداد اللغوي بصورته الكلية وكل مجال من مجاالت استراتيجيات بناء االستعداد اللغوي .ويمكن
تفسير عدم وجود فروق في درجة وعي أولياء األمور بهذه االستراتيجيات نظ ار لتقارب المتوسطات
الحسابية في استجاباتهم،في حين ان الفروق في المتوسطات الحسابية كانت ذا أثر فيما يتعلق المؤهل

العلمي ولصالح المؤهل الجامعي وهي نتيجة منطقية في هذا السياق،وتتفق مع دنتائج دراسات سابقة

كدراسة العليمات( )2013ودراسة السالم والنصار()2003
رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :هل تختلف درجة ممارسة أولياء األمور الستراتيجيات بناء
االستعداد اللغوي وبداللة إحصائية عند مستوى( )& = 0.05باختالف حالتهم االقتصادية والمؤهل

العلمي والتفاعل بينهما؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية الستجابات عينة الدراسة في ضوء مستويات متغير المؤهل العلمي ،ومتغير الحالة

االقتصادية ،وجدول ( )7يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت
الدراسة واألداة ككل بحسب المؤهل العلمي.
جدول( : )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة واألداة ككل بحسب

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف
المعياري

المؤهل

المتوسط الحسابي

المجال االستعداد
السمعي

االستعداد
الكالمي

االستعداد
القرائي

االستعداد
الكتابي

االستعداد
االنفعالي

الكلي

االنحراف
المعياري

متغير المؤهل العلمي

اقل الثانوية 0,532 1,50 0,511 2,03 0,342 2,21 0,522 1,82

0,522 2,04 0,542 2,34

ثانوية عامة 0,541 1,48 0,392 2,18 0,549 2,19 0,460 1,87

0,491 2,05 0,466 2,39

جامعي

0,612 1,55 0,483 2,26 0,443 2,38 0,672 2,02

0,276 2,16 0,432 2,42

الكلي

0,492 1,51 0,591 2,21 0,649 2,34 0,568 1,97

0,481 2.11 0,578 2,41
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يتضح من جدول ( )7أن درجة ممارسة أولياء األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي
تتفاوت تبعا لتفاوت مؤهالتهم العلمية ،فيتبين من الجدول ( )7أن أولياء األمور الذين يحملون الدرجة
الجامعيةهم األكثر ممارسة لهذه االستراتيجيات بصورتها الكلية وفي أكثر من مجال من مجاالت

االستعداد ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( ،)2,16وفي مجال االستعداد
السمعي ( ،)2,02وفي مجال االستعداد الكالمي( ،)2,38وفي مجال االستعداد القرائي( ،)2,26وفي

مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,55وفي مجال االستعداد االنفعالي ( ، )2,42فيما جاء أولياء األمور
الذين يحملون الثانوية العامة في المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة
الكلية ( ،)2,05وفي مجال االستعداد السمعي ( ،)1,87وفي مجال االستعداد الكالمي( )2,19وفي

مجال االستعداد القرائي ( ،)2,18وفي مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,48وفي مجال االستعداد
االنفعالي ( ،)2,38وجاءت استجابات أولياء األمور الذين اليحملون اي مؤهل علمي في المرتبة
االخيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( )2,04وفي مجال االستعداد
السمعي ( )1,82وفي مجال االستعداد الكالمي ( )2,21وفي مجال االستعداد القرائي ( )2,03وفي

مجال االستعداد الكتابي ( )1,50وفي مجال االستعداد االنفعالي (.)2,34

وتنسجم هذه النتيجة مع المنطق التربوي الطبيعي ،حيث يعتقد أن أولياء األمور الذين تلقوا تعليما
بمستوياته المختلفة هم أكثر وعيا بأساسيات التعليم والتعلم بوجه عام وتعليم اللغة بوجه خاص وأكثر
قدرة على ممارسة المهارات اللغوية المختلفة ،حيث يمكن ان يكونوا قد تلقوا تعريفا وتعليما بذلك ظهر

في استجاباتهم،ومما يدعم هذا التفسير ان من يحملون الدرجة الجامعية كانوا أكثر وعيا من غيرهم
،في حين كانت استجابات الذين يحملون الثانوية العامة في المرتبة الثانية واعلى ممن اليحملون مؤهال
علميا،وذلك المتالكهم مهارات تمكنهم من االطالع والقراءة حول اساسيات التعليم والتعلم اللغوي ،بل
وممارستهم لذلك مع أبنائهم،في حين ان الذين ال يحملون مؤهال علميا كانت استجاباتهم منخفضة
نظ ار لعدم تعرضهم لتعليم هذه االساسيات وعدم قدرتهم الوصول إلى المواد التربوية واللغوية التي قد
تساعدهم في بناء وتشكيل السلوك اللغوي لدى أبنائهم .ولمعرفة عما إذا كان للحالة االقتصادية أثر
في ذلك فجدول ( )8يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة
واألداة ككل بحسب الحالة االقتصادية.
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جدول( : )8المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت الدراسة واألداة ككل بحسب متغير

الحالة االقتصادية

االقتصادية

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

الحالة

المتوسط
الحسابي
االنحراف
المعياري

المجال

االستعداد
السمعي

االستعداد
الكالمي

االستعداد
القرائي

االستعداد
الكتابي

االستعداد
االنفعالي

الكلي

منخفض

0,589 2,08 0,511 2,33 0,531 1,49 0,289 2,,01 0,469 2,40 0,549 1,96

متوسط

0,494 2,12 0,389 2,39 0,582 1,58 0,497 2,19 0,312 2,29 0,431 1,97

مرتفع

0,572 2,10 0,692 2,44 0,495 1,48 0,487 2,26 0,333 2,33 0,499 1,98

الكلي

0,481 2.11 0,578 2,41 0,492 1,51 0,591 2,21 0,649 2,34 0,568 1,97

ويتضح من جدول ( )8أن درجة ممارسة أولياء األمورالستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي تتفاوت

تبعا لتفاوت حالتهم االقتصادية ،فيتبين من جدول ( )8أن أولياء األمور الذين يصنفون أنفسهم ضمن

الحالة المتوسطة هم األكثر ممارسة لهذه االستراتيجيات بصورتها الكلية وفي كل اغلب مجاالت
االستعداد ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( ،)2,12وفي مجال االستعداد
السمعي ( ،)1,97وفي مجال االستعداد الكالمي( ،)2,29وفي مجال االستعداد القرائي( ،)2,19وفي

مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,58وفي مجال االستعداد االنفعالي ( ،)2,39فيما جاء أولياء األمور
الذين يصنفون أنفسهم ضمن الحالة االقتصادية المرتفعة في المرتبة الثانية حيث بلغ المتوسط الحسابي
الستجاباتهم على الدرجة الكلية ( ،)2,10وفي مجال االستعداد السمعي ( ،)1,98وفي مجال االستعداد
الكالمي( ،)2,33وفي مجال االستعداد القرائي ( ،)2,26وفي مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,48وفي

مجال االستعداد االنفعالي ( ،)2,44وجاءت استجابات أولياء األمور الذين يصنفون أنفسهم ضمن
الحالة االقتصادية المنخفضة في المرتبة االخيرة ،حيث بلغ المتوسط الحسابي الستجاباتهم على الدرجة
الكلية ( ،)2,08وفي مجال االستعداد السمعي ( ،)1,96وفي مجال االستعداد الكالمي ( ،)2,40وفي
مجال االستعداد القرائي ( ،)2,01وفي مجال االستعداد الكتابي ( ،)1,49وفي مجال االستعداد
االنفعالي (. )2,33

ويمكن تفسير هذه النتيجة بالقول بان المتوسطات الحسابية متقاربة نوعا ما ،االان ذوي

الدخل المتوسط كانت استجاباتهم بالمرتبة األولى ،وهذا يشير إلى أن درجة ممارستهم الستراتيجيات
بناء االستعداد اللغوي أكثر من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض ويمكن تفسير ذلك بربطه
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بنوع من االستقرار االقتصادي الذي يدعوهم إلى االهتمام بشؤون أطفالهم وتوفير كل ما من شانه
تطوير قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم وذلك من خالل تدريبهم وتاهيلهم الستخدام المهارات اللغوية بصورة
سليمة وتوفير المواد القرائية والكتابية لهم ،وحثهم على ممارسة كافة أشكال النشاط اللغوي.

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق بين المتوسطات في الجدولين السابقين ( )7,8ذات داللة إحصائية
لكل مجال من مجاالت أداة الدراسة ،واألداة ككل تم استخدام تحليل التباين االثالثي ،وجدول ( )9يبين
نتائج تحليل التباين لفحص الفروق بين متوسطات أفراد الدراسة على مجاالت أداة الدراسة حسب
متغيري المؤهل العلمي والحالة االقتصادية والتفاعل بينهما.
جدول ( : )9نتائج تحليل التباين الثالثي لفحص الفروق بين متوسطات أفراد الدراسة على مجاالت أداة الدراسة
حسب متغيري المؤهل العلمي والحالة االقتصادية والتفاعل بينهما

المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

االستعداد
السمعي

الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية
المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي
الحالة االقتصادية

0,432
0,546
0, 592
41,324
72,468
0,361
0,771
0,392
54,811
67,819
0,478
0,773
0,819
48,911
71,982
0,573
0,718
0,971
56,198
78,194
0,598
0,881
0,691
58,901
83,718
0,648

االستعداد
الكالمي

االستعداد
القرائي

االستعداد
الكتابي

االستعداد
االنفعالي

األداة ككل
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درجات
الحرية
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1
1
1
114
115
1

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية
0,225
0,439
0,214

متوسط
المربعات
0,432
0,546
0,4592
0,515
0,361
0,771
0,392
0,834

0,227
0,287
0,389

0,074
0,309
0,112

0,478
0,773
0,819
0,761

0,288
0,519
0,399

0,071
0,656
0,391

0,573
0,718
0,971
0,792

0,419
0,119
0,447

0,029
0,287
0,317

0,598
0,881
0,691
0,7642

0,267
0,223
0,372

0,037
0,427
0,337

0,648

0,278

0,037

0,517
0,261
0,551
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المجال

مصدر التباين

مجموع المربعات

المؤهل العلمي
الحالة×المؤهل
الخطأ
الكلي

0,882
0,489
63,7820
741,99

درجات
الحرية
1
1
114
115

سامي محمد هزايمه
متوسط
المربعات
0,882
0,489
0,7642

قيمة ف
0,218
0,489

الداللة
اإلحصائية
0,301
0,027

* عند مستوى الداللة ()& = 0.05
يتضح من جدول ( ،) 9وجود فرق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة ممارسة أولياء
األمور الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي بصورة كلية وعلى كل مجال من مجاالت االستعداد اللغوي
تعزى لمتغير المؤهل العلمي ،وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية يتبين ان هذه الفروق لصالح أولياء
األمور الذين يحملون الدرجة الجامعية ،فيما يشير الجدول ذاته إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى لصاح الحالة االقتصادية والتفاعل بين الحالة االقتصادية والمؤهل العلمي في درجة
ممارستهم الستراتيجيات بناء االستعداد اللغوي بصورته الكلية وعلى كل مجال من مجاالت استراتيجيات
بناء االستعداد اللغوي .ويمكن تفسير هذه النتيجة بربطها بدرجة وعي أولياء األمور ممن يحملون
الدرجة الجامعية ،حيث تبين وجود فروق في استجاباتهم مقارنة بمن اليحملون مؤهال علميا بهذا

المستوى ،فهم األكثر دراية ومعرفة بأهمية اكساب أبنائهم هذه االستراتيجيات ،ويسعون إلى تدريب
أبنائهم على مهارات اللغة بصورة مقصودة ،وخاصة اذا ما كانت لديهم خلفية معرفية في مجال علم
النفس التربوي وأساليب التدريس األمر الذي قد يسهم في تحسين إجراءاتهم في تهيئة أبنائهم لتعلم هذه
المهارات وممارستها بصورة علمية صحيحة  ،وتتفق هذه النتيجة مع نتئج الدراسات السابقة التي بحثت

هذا الجانب كدراسة( برهومة والبشير )2007،ودراسة (خليل.)2003،
التوصيات :في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بـ :

 إجراء اختبارات ألطفال الروضة وما قبل المدرسة للكشف عن درجة استعدادهم الكتساب اللغةقبل البدء بتدريس اللغة في الصفوف األولى ،وخاصة الذين ال يحمل والديهم مؤهال علميا.
 توعية معلمي الصفوف األولى بضرورة بناء استراتيجيات االستعداد اللغوي لدى طلبتهم قبل البدءبتعليمهم اللغة.

 تكثيف توعية أولياء األمور بأهمية بناء االستعداد اللغوي لدى األطفال قبل دخولهم المدرسةواستخدام وسائل اإلعالم المختلفة لنشر هذا الوعي ،
 عقد ورش تدريبية توعوية لتدريب اآلباء واألمهات على استخدام االستراتيجيات المختلفة لتنميةاالستعداد اللغوي عند األطفال.
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المــراجـــــــــــــــــــــع
أبومعال ،عبدالفتاح ( .)2000تنمية االستعداد اللغوي لدى األطفال ،ط،4عمان،دار الشروق للنشر والتوزيع.

إسماعيل ،علي ( .)2008االتجاه نحو القراءة لدى تالميذ الحلقة الثانية في المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين.
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